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Abstract 
A supercharged boiler has been adopted in few cases in spite of its great advantages， 
because there are very few studies on the characteristics of combustion and heat transfer of 
the supercharged boiler and the safty design cannot been performed. In this paper， the 
characteristics mentioned above were investigated with a small vertical cylindrical super-
charged boiler and with gas fuel. The experiments on the heat transfer and combustion 
were performed with the diffusion and pre-mixed flames and with various kinds of pres-



































Ga:空気流量 kg/h tg， ex :燃焼室出口ガス温度 。C
Ga-I:一次空気流量 kg/h V02:排ガス中の残存酸素量 v/v 
Ga-II :二次空気流量 kg/h z:燃焼室軸方向距離 mm 
Gfu:燃料流量 kg/h α.空気旋回角 deg 
P:炉内圧 ata A :空気過剰係数
qin:燃焼室熱発生率 kcal!m 3h ゎ:燃焼効率






ており，パーナタイ Jレの中央にプロパンガス(市販 LPGC3H8: 94%， CH2 (C2H4): 0.19払
CHCH3 (C3H6): 1%， i-C4H!D: 1%， n-C4H!D: 1%)を燃料とする上向きパーナを有している。
Gas~ 
， Furnace 
2 Fue1 tank (LPG) 
3 Fuel regurating valve 
4 Rotor meter 
5 Air compressor 
6 Air regurating valve 
7 Orifice 
8 Cooler 
9 Wa ter sepa ra tor 
10 Pressure regurating valve 
1 Water regurating valve 
12 Lower water tank 
13 Circular pump 
14 Upper water tank 
15 Header 





















Volume of combustion chamber 6.57xl0-3 m3/seQment 
Heat transfer area; Burner tile 3.74xl0-2 m2 
Side wall of combustion chamber 2.14xl0-2 m2/seQment 
Baff1 e・6.58x10.'m芝
Convective element・57.37x10.'m' 
Te刊peratureof coo1 ;ng water; 
In1et 65 'C 
Out1et 85 'C 





























5 Stainless steel tube 
6 Steel tube 
7 Terminal of thermocouple n 







typica1 measured quantity 
pressure ln一一一一一→changeof burningー→1engthof flame一下下gastemperature at 
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3. 1. 1 空気旋回角を変える場合 ノイー ナ部を図41乙示す。入口空気流に対する旋回角 α
は同図の旋回羽根の角度を変えは=00，300，600，750，ただし d二 O。の時には羽根を置かな
し、)行なう。炉内圧 Pは燃焼効率可cが極端に低下しない範囲で p=1. 03~3. 03 ataとする。
また燃料流出 Gfuは燃焼室出口ガス温度 tg，exの最高値を 9000C程度以下とするため Gμ ニ
















(a)燃焼効率 図5，乙旋回角 αによる燃焼効率 h の変化を示すo a=O。を除き，炉内圧
p= 1.53 ata付近で各旋回角とも高い燃焼効率を示している。また，乙の条件下では α=60。
が各炉内圧に対し最も高いれを示している。














































































































































結果を図 91乙示す。入口空気流l乙与えた(e)炉内圧1.53 ata における壁面熱負荷分布















































































































































(a)燃焼室出口ガス温度 図171乙炉内圧力 Pによる燃焼室出口ガス温度 tg，exの変化を




























































































































































、|ー〈ト o 723 1日o 64 
ゴ|ー+ー 1.0 698 100 69 
亘 20~十日帥 100 76 
「…4)-_. 6.0 658 83 70 
σ| ・+・ 9.0 625 73 44 
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